



A study on usefulness of common skills training in the basic nursing
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Abstract: In an attempt to improve the common skills of nursing students in the first year, a survey was
conducted on awareness in regards to common skills. In addition, a common skills training program developed
by Matuzawa et al. was implemented for interested students, after which its effects were verified. The results
of this awareness survey revealed that those who needed common skills training amounted to 30% of the total
and that there was a group of students who felt that they were “not aware of socially appropriate attitude in
their ordinary life.” On the other hand, it was found that students who have just completed their on‑site clinical
practicum had significantly changed the ways of daily living and attitudes toward interpersonal relationships
and that they strongly felt a lack of knowledge about common‑sense manners and interpersonal relationships
as well as had difficulties acting on this knowledge. As for the 12 students who completed the program
developed by Matuzawa et al, it was found that they perceived the changes in the group caused by individuals’
interaction with others based on self‑reflection, care and empathy towards others. In addition, they showed an
attitude to try and willfully grow by acting on the knowledge acquired during the program and thinking about
how nurses should behave. In consideration of the fact that maturity as a person is not irrelevant to growth
as a nurse, this study suggested the usefulness of common skills training at an appropriate time.






























































なお統計解析にはSPSS Ver.15.0 for Windows
を用いた。
２）本学平成X年度初年次生のコモンスキルの
実態（表１）
各調査における質問紙の回収数および回収率
は、６⽉は111件（100％）、12⽉は104件
（93.7％）、３⽉は103件（92.8％）であった。ま
た有効回答率は全調査100％であり、対象者の
年齢は99％以上が10代であった。
項目⑥−１「コモンスキルトレーニングを受
けたいと思う」と項目⑥−２「コモンスキルト
レーニングは必要だと思う」に「かなりそう思
う」と回答した群は約３割で推移した。また
χ2検定を⾏い有意な関連を認めたのは２項目
間で、一つは６⽉の⑥「コモンスキルトレーニ
ングは必要だと思う」と③「⽇頃社会的に適切
なふるまい・⾔動を意識して生活していると思
う」（p＝0.028）、もう一つは３⽉の⑥「コモン
スキルのトレーニングは必要だと思う」と⑤
「⼊学前と比べて対⼈関係のとり方が変化した
と思う」（p＝0.002）であった（表２、表３）。
２．「松澤らのコモンスキルトレーニングプログ
ラム」の効果
１）効果検証の方法
本学の平成Ｘ年度およびＹ年度の初年次生で、
コモンスキルトレーニングへの参加を希望した
学生を対象に、松澤らのコモンスキルトレーニ
ングプログラムを実施した。このプログラムは、
⽇常的場面を状況設定した「ロールプレイ」お
よび視覚情報や作業⼿順等の⾔語化能⼒を促す
「表現⼒⼩訓練」の実施と、その都度のディス
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表１　本学平成Ｘ年度初年次生のコモンスキルの実態
表２　6⽉の項目⑥と③のクロス表
カッションから成る１回90分・全６回で構成さ
れている（表４）。教員は必要な物品と場の準
備・司会進⾏を担い、１回に２名が関わった。
週に１回の実施で、全メニュー終了に６週間を
要するため、実施期間は学生と教員とで調整し、
平成Ｘ年度は６⽉23⽇から７⽉28⽇、平成Ｙ年
度は６⽉22⽇から７⽉30⽇の間、毎週１回、放
課後に⾏った。なお、このプログラムにおける
学習効果を検証するため、学生には各回終了時
に「⾃分や他者について気づいたこと」を記述
してもらった。
２）トレーニング参加者
トレーニングに参加した学生は、平成Ｘ年
度・Ｙ年度ともに６名の計12名であり、全員が
⼥性、年齢は18歳もしくは19歳であった。また、
「出身高校が同じ」「近所に住んでいる」者同士
が誘い合って参加していた。
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表４　松澤らのコモンスキルトレーニングプログラム概要
表３　３⽉の項目⑥と⑤のクロス表
３）プログラムの効果
学生が各回終了時に書いた「⾃分や他者につ
いて気づいたこと」の中から学び得たと考えら
れる内容を抽出した（表５−１、表５−２）。
学生の学びを時系列で眺めると、⾃身の省察
と他者への関心・共感を軸に、個⼈と他者との
相互作用や、その中で生じた集団の変化を感受
していることがわかる。また、トレーニング中
に得られた知識を⾏動化したり、看護者として
のあり方を考えたりと、主体的に成長発展しよ
うとする姿勢がみられた。
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表５−１　コモンスキルトレーニング実施後の学習効果
おわりに
今回の調査では、コモンスキルトレーニングを
受けたいまたは必要だと強く思う学生は
３割に留まった。また、トレーニングの受講に消
極的な学生は、⽇々の生活において⾃分の属する
社会に適した⾏動をとるという意識が希薄であり、
トレーニングを積極的に必要としない学生は、⼤
学に⼊学する以前と⼊学して一年が経過した時点
で対⼈関係のとり方が変わっていないと認識して
いることが⽰唆された。
看護基礎教育の観点から今回の結果を眺めると、
今後は臨地実習以前に対⼈関係上の課題が見いだ
せる場を創造・提供したり、看護実践におけるコ
モンスキルの重要性に⼊学後早期に気づくことが
できるような関わりを強化したり、主体的にコモ
ンスキル向上を図ることが困難な学生には今回用
いたプログラムの紹介や年間を通しての支援をし
たり等、多くの課題を見出すことができた。さら
に松澤らのコモンスキルトレーニングプログラム
に関しては、構成要素の一つひとつに着目し何
が学生のコモンスキル向上に繋がるのかを追究
するとともに、トレーニング進⾏のファシリテー
ターを担う教員側の準備等についても検討を重ね、
より学習効果を上げる取り組みが必要であると考
える。
本取り組みは平成21年度～22年度⽇本⾚⼗字秋
⽥短期⼤学プロジェクト教育研究の助成を受けて
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表５−２　コモンスキルトレーニング実施後の学習効果
実施した。
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